









Morphological Evaluation of the Deciduous Dentition of Children 
in Shijiazhuang-City, China
Part III The crown morphology of deciduous maxillary molars















































































































































Moon－shaped　ridge 116 62 178







































































































































































































































n 78 52 130
（％） （75．7） （83．9） （78．8）
4一
n 22 10 32















Total 103 62 165
2
n 36 22 58
（％） （40．9） （40．0） （40．5）





















n 8 2 10
























































































































































































































































































































races n 4 3一 3十 3
Japanese 110 93 17
一 一
（Hanihara　1956） （84．5） （15．5）
Japanese・American　White　hybrids 70 53 17
『 『
（Hanihara　1956） （75．7） （24．3）
Japanese－American　Negro　hybrids 36 30 6 一 一
（Hanihara　1956） （75．7） （24．3）
Japanese 577 459 112 5 1
（Ozumi　1960） （79．6） （19．4） （0．9） （0．2）
Japanese 191 135 53 3
一
（Hanihara　1963） （70．7） （27．7） （1．6）
Japanese－American　White　hybrids 72 47 24 1
一
（Hanihara　1963） （65．3） （33、3） （1．4）
America　White 57 42 14 1 一
（Hanihara　1963） （73．7） （24．6） （1．8）
Japanese・American　Negro　hybrids 43 30 13 一 一
（Hanihara　1963） （69．8） （30．2）
American　Negro 51 46 5 一 一
（Hanihara　1963） （90．2） （9．8）
Japanese 115 63 46 6
一
（Hattori　1968） （54．8） （40．0） （5．2）
Japanese 494 311 175 8
『
（Sugiyama　1976） （63．0） （35．4） （1．6）
Japanese 213 129 54 30
一
（Tsuzuki　1986） （60．6） （25．4） （14．0）
Japanese 273 199 51 23
一
（Nakano　1991） （72．9） （18．7） （8．4）
Micronesians（Yapes） 98 89 8 1
一
（Nakano　1991） （90．8） （8．2） （1．0）
Micronesians（Palauan） 96 85 8 3 一
（Nakano　1991） （88．5） （8．3） （3．2）


































races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 113 58 55
一
（Hanihara　1956） （51．4） （48．6）
Japanease－American　White　hybrids 70 18 52 ＊＊
（Hanihara　1956） （25．7） （74．3）
Japanease－American　Negro　hybrids 37 11 26 ＊＊
（Hanihara　1956） （29．7） （70．3）
Japanese 10320 7500 2820 ＊＊
（Kamijo　et　al．1956） （72．7） （27．3）
Japanese 185 60 125 ＊
（Hanihara　1963） （32．4） （67．6）
Japanease－American　White　hybrids 71 10 61 ＊＊
（Hanihara　1963） （14．1） （85．9）
American　White 56 3 53 ＊＊
（Hanihara　1963） （5．4） （94、6）
Japanease－American　Negro　hybrids 41 7 34 ＊＊
（Hanihara　1963） （17．1） （82．9）
American　Negro 51 10 41 ＊＊
（Hanihara　1963） （19．6） （80．4）
Japanese 494 198 296
一
（Sugiyama　1976） （40．1） （59．9）
Japanese 213 72 141 ＊
（Tsuzuki　1986） （33．8） （66．2）
Japanese 272 57 215 ＊＊
（Nakano　1991） （21．0） （79．0）
Micronesians（Yapes） 98 16 82 ＊＊
（Nakano　1991） （16．3） （83．7）
Micronesians（Palauan） 93 20 73 ＊＊
（Nakano　1991） （21．5） （78．5）








































races n 0 1　2　3 4　5　6　7 Shijiazhuang－City
Japanese 113 58 45 10 一
（Hanihara　1956） （51．3） （39．8） （8．8）
Japanease－American　White　hybrids 70 18 41 11 ＊＊
（Hanihara　1956） （25．7） （58、6） （15．7）
Japanease－American　Negro　hyhrids 37 11 24 2 ＊
（Hanihara　1956） （29．7） （64．9） （5．4）
Japanese 185 60 103 22 ＊
（Hanihara　1963） （32．4） （55．7） （11．9）
Japanease－American　White　hybrids 71 10 44 17 ＊＊
（Hanihara　1963） （14．1） （62．0） （23．9）
American　White 56 3 33 20 ＊＊
（Hanihara　1963） （5．4） （58．9） （35．7）
Japanease－American　Negro　hybrids 41 7 26 8 ＊＊
（Hanihara　1963） （17、1） （63．4） （19．5）
American　Negro 51 10 35
6 ＊＊
（Hanihara　1963） （19．6） （68．6） （11．8）
Japanese 494 198 272 24 一
（Sugiyama　1976） （40．1） （55．1） （4．8）
Japanese 213 72 110 31 ＊
（Tsuzuki　1986） （33．8） （51．6） （14．6）
Japanese 272 57 190 25 ＊＊
（Nakano　1991） （21．0） （69．8） （9．2）
Micronesians（Yapes） 98 16 77 5 ＊＊
（Nakano　1991） （16．3） （78．6） （5．1）
M｛cronesians（Palauan） 93 20 71 2 ＊＊
（Nakano　1991） （21．5） （76．3） （3．2）






















































races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 107 12 95 ＊＊
（Hanihara　1956） （11．2） （88．8）
Japanease－American　White　hybrids 68 9 59 ＊＊
（Hanihara　1956） （13．2） （86。8）
Japanease－American　Negro　hybrids 35 5 30 ＊＊
（Hanihara　1956） （14．3） （85．7）
Japanese 494 144 350 ＊＊
（Sugiyama　1976） （29．1） （70．9）
Japanese 213 88 125 ＊
（Tsuzuki　1986） （41．3） （58．7）
Japanese 270 67 203 ＊＊
（Nakano　1991） （24．8） （75．2）
Micronesians（Yapes） 98 30 68 ＊＊
（Nakano　1991） （30．6） （69．4）
Micronesians（Palauan） 92 23 69 ＊＊
（Nakano　1991） （25．0） （75．0）







races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 108 24 84 ＊＊
（Hanihara　1956） （22．2） （77．8）
Japanease・American　White　hybrids 68 20 48 ＊＊
（Hanihara　1956） （29．4） （70．6）
Japanease－American　Negro　hybrids 36 10 26 ＊＊
（Hanihara　1956） （27．8） （72．2）
Japanese 494 197 297 ＊
（Sugiyama　1976） （39．9） （60．1）
Japanese 213 68 145 ＊＊
（Tsuzuki　1986） （31、9） （68．1）
Japanese 264 54 210 ＊＊
（Nakano　1991） （20．5） （79．5）
Micronesians（Yapes） 96 19 77 ＊＊
（Nakano　1991） （19．8） （80．2）
Micronesians（Palauan） 96 21 75 ＊＊
（Nakano　1991） （21．9） （78．1）






races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 109 24 85 ＊＊
（Hanihara　1956） （22．1） （77．9）
Japanease－American　White　hybrids 71 16 55 ＊＊
（Hanihara　1956） （22．5） （77．5）
Japanease・American　Negro　hybrids 39 7 32 ＊＊
（Hanihara　1956） （17．9） （82．1）
Japanese 494 216 278 ＊
（Sugiyama　1976） （43．7） （56．3）
Japanese 213 44 169 ＊＊
（Tsuzuki　1986） （20．7） （79．3）
Japanese 263 33 230 ＊＊
（Nakano　1991） （12．5） （87．5）
Micronesians（Yapes） 96 21 75 ＊＊
（Nakano　1991） （21．9） （78．1）
Micronesians（Palauan） 93 35 57 ＊＊
（Nakano　1991） （38．0） （62．0）


































races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang・City
Japanese 494 2 492 ＊
（Sugiyama　1976） （0．4） （99．6）
Japanese 266 16 250 一
（Nakano　1991） （6．0） （94．0）
Micronesians（Yapes） 95 2 93 一
（Nakano　1991） （2．1） （97．9）
Micronesians（Palauan） 95 0 95 ＊
（Nakano　1991） （0．0） （100．0）





races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 112 91 21 一
（Hanihara　1956） （81．2） （18．8）
Japanease・American　White　hybrids 71 60 11 一
（Hanihara　1956） （84．5） （15．5）
Japanease・American　Negro　hybrids 38 32 6 一
（Hanihara　1956） （84．2） （15．8）
Japanese 494 476 18 一
（Sugiyama　1976） （96．4） （3．6）
Japanese 273 156 117 ＊＊
（Nakano　1991） （57．1） （42．9）
Micronesians（Yapes） 99 50 49 ＊＊
（Nakano　1991） （50．5） （49．5）
Micronesians（Palauan） 97 55 42 ＊＊
（Nakano　1991） （56．7） （43．3）











































races n 2 3M 3H 4－　　　4
Japanese 184 28 111 8 37
（Hanihara　1963） （15．2） （60．3） （4．4） （20．1）
Japanease－American　White　hybrids 70 12 48 3 7
（Hanihara　1963） （17．1） （68．6） （4．3） （10．0）
American　White 55 33 13 9 一
（Hanihara　1963） （60．0） （23．6） （16．4）
Japanease・American　Negro　hybrids 42 5 19 2 16
Olanihara　1963） （11．9） （45．2） （4．8） （38．1）
Amer｛can　Negro 50 14 18 8 10
（Hanihara　1963） （28．0） （36．0） （16．0） （20．0）
Japanese 114 26 59 5 24
（Hattori　1968） （22．8） （51．8） （4．4） （21．0）
Japanese 346 165 138 12 26　　　5
（Sugiyama　1976） （47．7） （39、9） （3．5） （7．5）　（1．4）
Japanese 100 13 54 15 18
（Nishimura　et　al、1985） （13．0） （54．0） （15．0） （18．0）
Japanese 213 56 113 11 33
（Tsuzuki　1986） （26．3） （53．0） （5．2） （15．5）
Japanese 252 37 139 12 52　　　12
（Nakano　1991） （14．7） （55．1） （4．8） （20．6）　（4．8）
Micronesians（Yapes） 77 24 35．4 2 14　　　2
（Nakano　1991） （312） （45．0） （2．6） （18．2）　（2、6）
Micronesians（Palauan） 83 31 34 2 14　　　2
（Nakano　1991） （37．3） （41．0） （2．4） （16．9）　（2．4）
children　in　Shijiazhuang・City 143 58 54 17 10　　　4




races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 113 101 12 一
（Hanihara　1956） （89．2） （10．8）
Japanease－American　White　hybrids 71 51 20 　
（Hanihara　1956） （71．8） （28．2）
Japanease－American　Negro　hybrids 36 34 2 ＊＊
（Hanihara　1956） （94．4） （5．6）
Japanese 346 341 5 ＊＊
（Sugiyama　1976） （97．4） （2．6）
Japanese 213 213 0 ＊＊
（Tsuzuki　1986） （100．0） （0．0）
Japanese 271 196 75 一
（Nakano　1991） （72．3） （27．7）
Micronesians（Yapes） 87 71 16 一
（Nakano　1991） （81．6） （18．4）
Micronesians（Palauan） 88 62 26 ＊
（Nakano　1991） （70．5） （29．5）








n 0 1 2 3 4 5　　　6 7
























































































































































races n 　 ±～十 children　in　Shijiazhuang・City
Japanese 346 340 6
一
（Sugiyama　1976） （98．3） （1．7）
Japanese 213 207 6 一
（Tsuzuki　1986） （97．2） （2．8）
Japanese 270 219 51 ＊＊
（Nakano　1991） （81．1） （18．9）
Micronesians（Yapes） 85 65 20 ＊＊
（Nakano　1991） （76．5） （23．5）
Micronesians（Palauan） 88 77 11 ＊
（Nakano　1991） （87、5） （12．5）
























races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang・City
Japanese 104 49 55 ＊＊
（Hanihara　1956） （47．1） （52．9）
Japanease・American　White　hybrids 67 30 37 ＊＊
（Hanihara　1956） （44．8） （55．2）
Japanease－American　Negro　hybrids 35 16 19 ＊＊
（Hanihara　1956） （45．7） （54．3）
Japanese 346 337 9 ＊＊
（Sugiyama　1976） （97．4） （2．6）
Japanese 213 149 64 ＊＊
（Tsuzuki　1986） （70．0） （30．0）
Japanese 265 141 124 ＊＊
（Nakano　1991） （53．2） （46．8）
Micronesians（Yapes） 84 45 39 ＊＊
（Nakano　1991） （53．6） （46．4）
Micronesians（Palauan） 85 65 20 ＊
（Nakano　1991） （76．5） （23．5）







races n 一 ±～十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese 122 93 29 ＊＊
（Hanihara　1956） （76．2） （23．8）
Japanease－American　White　hybrids 71 60 11 ＊＊
（Hanihara　1956） （84．5） （15．5）
Japanease・American　Negro　hybrids 38 30 8 ＊＊
（Hanihara　1956） （78．9） （21．1）
Japanese 346 330 16
一
（Sugiyama　1976） （95．4） （4．6）
Japanese 267 28 239 ＊＊
（Nakano　1991） （10．5） （89．5）
Micronesians（Yapes） 82 9 73 ＊＊
（Nakano　1991） （11．0） （89．0）
Micronesians（Palauan） 83 19 64 ＊＊
（Nakano　1991） （22．9） （77．1）





races n 一 十 children　in　Shijiazhuang－City
Japanese　　　　　　　　　　　　　　　　　．． 109 77 32 ＊
（Hanihara　1956）　　　　　　　’ （70．6） （29．4）
Japanease－American　White　hybrids 71 48 23 ＊＊
（Hanihara　1956） （67．6） （32．4）
Japanease－American　Negro　hybrids 36 25 11 ＊
（Hanihara　1956） （69．4） （30．6）
Japanese 346 10 336 ＊＊
（Sugiyama　1976） （2．9） （97．1）
Japanese 271 121 150 ＊＊
（Nakano　1991） （44．6） （55．4）
Micronesians（Yapes） 89 34 55 ＊＊
（Nakano　1991） （38．2） （61．8）
Micronesians（Palauan） 90 37 53 ＊＊
（Nakano　1991） （41．1） （58．9）
children　in　Shijiazhuang－City 164 137 27
（83．5） （16．5）
　＊
＊＊
P＜0．05
P＜0．01
に対して低く，有意差を認めた．また埴原19）と杉
山13）の日本人小児間での比較では，埴原の日本小
児の方が高く，有意差を認めた．
　　埴原19）によればm1における本隆線は
metaconeとhypoconeの分化程度が強いものに
認められることが多く，その発達状態の強さはm2
に比較して弱く，細くて鈍いが明瞭であるとされ
ている．
　　本調査での出現率は3歯（2．0％）であり，3歯
共に比較的metaconeとhypoconeの分化程度が
強いものであり，M2のものと比較すると程度は弱
く，埴原19）の報告と一致した．従って，mlでは咬
頭の分化程度がm2に比較して遅れており，　m2ほ
どの隆線は本調査からも認められなかった．
松本歯学　22（3）1996
7）Cingulumについて
　本調査結果を先人の報告（Table　21）と比較す
ると，埴原19）の日本人小児および日米混血児（白人
系および黒人系），杉山13）の日本人小児，中野3ηの
日本人小児およびミクロネシア人小児（ヤップ島
およびパラオ共和国）に対して頻度は低く，有意
差が認められた．また同じモンゴロイドである埴
原19）および杉山13）の日本人小児間での比較では杉
山の日本人小児の方が出現率が高く，有意差を認
め，このことから地域の違いにより出現率に差を
認めることが判明した．
　mlのprotoconid頬側面下部にtuberculum
molareが存在し，これが歯冠方向へ上向している
ような豊隆をWeidenreich63）はascending　por－
tion　of　the　Cingulumとしている．
　埴原19）はm1においてもtuberculum　molareを
認め，さらに近心面と頬側面との境する隅角部に
沿って歯冠方向へ上向するような豊隆を認めるも
のをdescending　portion　of　the　Cingulumとして
いるが，日本人小児および日米混血児（白人系お
よび黒人系）の3群間に差は認められなかったと
し，また頬側面隅角が鈍い微壁を示す程度のもの
まで含めるとCingulumはほぼすべての歯牙に認
めることを報告している．同様に杉山13）の報告で
もすべてtuberculum　molareを認めている．
　本調査ではCingulumがよく発達し，比較的明
瞭に認められたものが16．5％であり，他の報告に
比べ低い出現頻度であったが，tuberculum　molar・
eと思われるものは，程度の差はあるもののほぼ
全歯牙に認められた．この結果からm1における
tuberculum　molareは高率に認められ，　m2の頬側
面浮彫像をCingulumと同様のものと考えるなら
ぽ，m1ではm2に比較して明瞭に認められ，　m2に比
較してより原始的形態を保持しているものと考え
られた．
結 論
　中国人（漢民族）小児の乳歯列，乳歯咬合状態
および乳歯歯冠形態を調査することを目的に，中
国石家荘市の幼稚園歯科検診を実施し，同時に得
た小児の上顎歯列模型を基に乳臼歯歯冠形態の解
剖学的観察を行い，先人の報告との比較検討を加
え，以下の結論を得た．
1）m2の咬合面型は4型78．8％，4一型19．4％，
279
3＋B型1．8％であり，4咬頭の出現率が最も高
く，先人の報告と同様であり，今回の調査から人
種間に顕著な差は認められなかった．またmlの咬
合面型は2型40．5％，3M型37．8％，3H型
11．9％，4一型7．0％，4型2．8％であり，先人の
日本人小児と同様3咬頭を示すものが高い出現率
を示した．さらに2咬頭で出現率が顕著に高いも
のはHanihara（1963）の米国人小児（白人）であ
り，4咬頭では埴原の日米混血児（黒人系）であっ
た．
2）m2のカラベリー結節の出現率は52．5％であ
り，発達状態別の出現率はpit　7．5％，　cusp　5．0％
であった．出現率と発達状態共に埴原の日米混血
児（白人系，黒人系）およびHanihara（1963）の
日本人小児，米国人小児（白人，黒人），都筑の日
本人小児および中野の日本人小児，ミクロネシア
人小児（ヤップ島，パラオ共和国）と比較すると
低い値を示し，上條らの日本人小児に対しては高
率を示し，それぞれ有意差を認めた．しかし埴原
の日本人小児および杉山の日本人小児に対しては
有意差を認めなかった．
　次にMIのカラベリー結節の出現率は17．6％で
あったが，そのすべてが痕跡程度のものであり，
埴原の日米混血児（黒人系），杉山の日本人小児お
よび都筑の日本人小児に対して高率を示し，中野
のミクロネシア人小児（パラオ島）に対しては低
率を示し，それぞれ有意差を認めたが，埴原の日
本人小児および日米混血児（白人系）に対しては
有意差は認めなかった．
3）m2のProtocouleの出現率は43．8％であり，
埴原の日本人小児，日米混血児（白人系，黒人系），
杉山の日本人小児，都筑の日本人小児および中野
の日本人小児，ミクロネシア人小児（ヤップ島，
パラオ共和国）に対して低率でありそれぞれに対
して有意差を認めた．しかし，同じ日本人小児間
　（埴原と杉山）においても有意差を認めた．
　次にm1のProtocouleの出現率は2．9％であ
り，中野の日本人小児およびミクロネシア人小児
　（ヤップ島，パラオ共和国）に対しては低率であ
り，それぞれ有意差を認めた．
4）m2のMetaconuleの出現率は43．0％であり，
埴原の日本人小児，日米混血児（白人系，黒人系），
杉山の日本人小児，都筑の日本人小児および中野
の日本人小児，ミクロネシア人小児（ヤップ島，
280 岩崎他：中国石家荘市小児の乳歯列形態第三報　上顎乳臼歯
パラオ共和国）に対してProtoconuleと同様に低
率であり，それぞれに対して有意差を認めた．し
かし，埴原と杉山の日本人小児間においても有意
差を認めた．
　次にm1のMetaconuleの出現率は18．9％であ
り，杉山の日本人小児に対して高率であり，有意
差を認めた．
5）m2の近心結節の出現率は39．4％であり，埴原
の日本人小児，日米混血児（白人系，黒人系），杉
山の日本人小児，都筑の日本人小児および中野の
日本人小児，ミクロネシア人小児（ヤップ島，パ
ラオ共和国）に対して低率であり，それぞれに対
して有意差を認めた．しかし，埴原と杉山の日本
人小児間においても有意差を認めた．
　次にmlの近心結節の出現率は12．7％であり，埴
原の日本人小児，日米混血児（白人系，黒人系），
都筑の日本人小児および中野の日本人小児，ミク
ロネシア人小児（ヤップ島パラオ共和国）に対
して低率であり，杉山の日本人小児に対しては高
率を示し，それぞれに対して有意差を認めた．
6）m2の斜走隆線の出現率は95．1％であり，杉山
の日本人小児および中野のミクロネシア人小児
（パラオ共和国）に対して低率であり，有意差を
認めた．
　次にm1の斜走隆線の出現率は2．O％であり，埴
原の日本人小児，日米混血児（白人系，黒人系）
および中野の日本人小児，ミクロネシア人小児
（ヤップ島，パラオ共和国）に対して低率であり，
それぞれに対して有意差を認めた．しかし，埴原
と杉山の日本人小児間においても有意差を認め
た．
7）m2の頬側面浮彫像の出現率は9．5％であり，
中野の日本人小児，ミクロネシア人小児（ヤップ
島，パラオ共和国）に対して低率であり，それぞ
れに対して有意差を認めた．またm’のCingulum
の出現率は16．5％であり，埴原の日本人小児，日
米混血児（白人系，黒人系），杉山の日本人小児お
よび中野の日本人小児，ミクロネシア人小児（ヤッ
プ島，パラオ共和国）に対し低率であり，それぞ
れに対して有意差を認めた．しかし，埴原と杉山
の日本人小児間においても有意差を認めた．
　以上の結果から日本人と同じモンゴロイドであ
る中国石家荘市小児の上顎乳臼歯歯冠形態の咬合
面型では，人種，民族，地域の違いによる相違点
は認められなかったが，他の諸形質においては，
人種，民族，地域の違い，特に同人種でありなが
ら地域の違いによる相違点が認められた．また，
中国は広大な土地を保有し，多民族国家であるこ
とから，今後中国諸地域の調査の必要性も示唆さ
れた．
　本論文の要旨の一部は第33回日本小児歯科学会
総会（平成7年5月19日，鹿児島市）において発
表した．
　また，本研究の一部は平成6年度富徳会研究助
成金の援助を得て行われたものである．
　稿を終わるにあたり，歯科検診団にて御協力頂
きました本学歯科矯正学講座助手宮崎顕道先生，
元本学歯科矯正学講座助手須澤弥生子先生および
河北省衛生庁，河北医科大学の諸先生方に感謝い
たします．また，歯科検診を快く引き受けてくだ
さった中国河北省石家荘市鉄道幼稚園の先生およ
び園児に深く感謝いたします．
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